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This study investigates the heat transfer in asphalt collector.  In this study, the 
first approach is based on increasing the heat gain which is captured by solar energy 
on asphalt pavement in order to decrease surface temperature.  The second approach 
is related to decrease the time required to cooling the pavement surface.  
Experimental study used to determine the temperature distribution in the asphalt 
collector.  The study was conducted with large scale of geometry; by using 
circulation water inside two separate layer copper coil in order to increase the contact 
area between the asphalt and fluid and compare the result with single layer different 
depth and combination between the upper and lower coil layer.  The results of study 
show that the use combination of two layer coil have significantly on decreasing the 
surface temperature and enhance heat capture by bringing high amount of solar 
















Kajian ini mengkaji pemindahan haba dalam pengumpul asfalt.  Dalam kajian 
ini, pendekatan pertama adalah berdasarkan haba terkumpul yang ditangkap oleh 
tenaga solar di atas turapan asfalt untuk mengurangkan suhu permukaan.  Pendekatan 
kedua adalah berkaitan dengan mengurangkan masa yang diperlukan untuk 
menyejukkan permukaan turapan. Eksperimen dilakukan untuk menentukan 
pengagihan haba dalam pengumpul asfalt.  Kajian dijalankan dengan geometri 
berskala besar iaitu dengan menggunakan edaran air dalam dua lapis wayar kuprum 
yang berasingan untuk meningkatkan luas sentuhan antara asfalt dan bendalir dan 
membandingkan keputusan dengan kedalaman lapisan tunggal yang berbeza dan 
kombinasi antara lapisan wayar atas dan bawah.  Keputusan kajian menunjukkan 
penggunaan kombinasi dua lapisan wayar telah mengurangkan suhu permukaan 
dengan signifikan, dan menangkap haba dengan mengeluarkan sejumlah tenaga solar 
yang tinggi, sekaligus mengurangkan risiko pertambahan suhu. 
  
